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Figure	 1	 Possibly	 Rembrandt	 Harmenszoon	 van	 Rijn	 (hereafter	 Rembrandt),	
Philosopher	 in	Meditation	or	 Interior	with	Tobit	and	Anna,	1632,	Musée	du	Louvre,	
Paris.	















































































































































































































































































































































































































































































































































































as	 ‘paintings	 depicting	 scenes	 of	 daily	 life,	 especially	 the	 type	 of	 subject	 matter	
favoured	by	Dutch	17th-c.	artists’,	and	represented	here	by	the	works	of	Rembrandt	




















rather,	as	he	writes,	Proust	adopts	 the	vision	of	 these	artists	and	 ‘word	paints’	 the	
scenes	of	domestic	themes.	In	these	‘word	paintings’	that	often	depict	the	interiors	of	
a	 dining	 room,	 kitchen	 or	 bedroom,	 not	 only	 do	 the	 settings	 and	 human	 activities	
resonate	with	those	genre	paintings	and	still	lives,	but	also	the	attention	attributed	to	
certain	phenomenological	qualities	coincides	with	the	techniques	and	styles	of	these	
















The	atmospheric	 light	effect	 is	one	of	 the	most	prominent	 features	of	Dutch	genre	
painting	 in	 the	 seventeenth	 century,	 and	 chiaroscuro,	 almost	 a	 signature	 of	
Rembrandt,	 could	 not	 help	 but	 be	 an	 evident	 characteristic	 absorbed	 in	 Proust’s	
writings.	Chiaroscuro	not	only	concerns	the	intensity	of	light,	but	also	largely	depends	
on	the	painter’s	treatment	of	colour	and	texture,	which,	according	to	Merleau-Ponty,	









éclairé’.6		In	 order	 to	 represent	 a	 brighter-lit	 object,	 normally	 a	 painter	 would	 not	
employ	the	brightest	possible	tone,	but	would	rather	portray	‘les	reflets	et	les	ombres	
















picture	—	 the	 furnace	 and	 the	 candle,	 the	 capacity	 of	which,	 far	 from	 that	 of	 the	
overwhelming	 daylight,	 only	 allows	 part	 of	 the	 room	 to	 be	 illuminated,	 leaving	 a	




































de	 cette	 pièce	 où	 est	 le	 lit	 des	 petits	 enfants,	 dans	 la	 douce	 lumière	 qui	
blanchit	le	pied	du	lit,	dans	le	tic-tac	de	la	pendule,	dans	la	figure,	bien	éclairée	
par	la	lampe,	de	la	cuisinière	qui	bavarde,	dans	le	fond	mystérieux	de	la	cuisine	
éclairée	 des	 rouges	 reflets	 de	 l’invisible	 brasier	 où	 se	 consomment	 les	
opérations	délicieuses	qui	se	révèlent	seulement	par	le	heurt	d’une	casserole	
fléchissant	 sous	 l’effondrement	d’un	 charbon	 consumé	ou	 le	 rare	 glouglou	
d’une	friture	bouillante	qui	glisse	vivement	dans	la	poêle.	(JS,	p.	320)	
	
Among	 the	 charms	of	 the	peaceful	moments	enumerated	by	Proust,	 there	are	 the	
gentle	 light	 of	 the	 lamp	 and	 the	 shadow	 in	 the	 kitchen	maid’s	 room,	 and	 the	 red	
reflections	of	the	light	given	by	the	brazier	on	the	floor	of	the	kitchen.	The	distribution	































in	 Rembrandt’s	 Philosopher	 in	 Meditation	 (figure	 1),	 but	 also	 echo	 Proust’s	 ‘word	
paintings’	in	Jean	Santeuil	as	discussed	above.		









Richard	suggests,	 ‘le	désir	n’aime	rien	mieux	alors	qu’interroger	 le	 trait-frontière,	 le	
plan	de	jonction	et	de	séparation	des	deux	régions	lumineusement	antinomiques’,	to	
the	point	that	 later	 in	the	Recherche,	such	division	tends	to	a	‘valeur	de	révélation’,	










Proust’s	 predilection	 for	 the	 contrast	 between	 light	 and	 dark	 indicates	 an	
Rembrandtesque	manner,	or	a	vision	common	in	other	Dutch	genre	paintings	of	the	
seventeenth	century.	It	is	also	worth	noting	that	his	description,	in	creating	a	sense	of	
intimacy	 and	 tranquillity,	 differs	 from	 paintings	 from	 the	 Italian	 Renaissance	 that	
equally	 excel	 in	 chiaroscuro,	 such	 as	 the	 religious	 works	 of	 Leonardo	 da	 Vinci,	
Correggio	 and	 Caravaggio.	 One	 reason	 lies	 in	 the	 shared	 vision	 of	 Proust	 and	
Rembrandt	that	attends	to	the	details	of	the	darkness	and	shadow.	In	the	previously	
cited	 paragraph	 of	 Jean	warming	 his	 feet	 in	 the	 kitchen	maid’s	 room,	 the	 narrator	
observes	that	‘le	charme	est	dans	l’ombre	qui	emplit	le	fond	de	cette	pièce	où	est	le	lit	
des	petits	enfants,	dans	la	douce	lumière	qui	blanchit	le	pied	du	lit’.14	The	shadow	is	







































Johannes	 Vermeer,	 Woman	 with	 a	 Pearl	 Necklace,	 c.	 1664,	 canvas,	 55x	 45	 cm,	
Staatliche	Museen	Preussischer	Kulturbesitz	Gemäldegalerie,	Berlin-Dahlem.	
	 38	
	 If	 one	 takes	 another	 look	 at	 the	 Delft	 genre	 painting	 characterised	 by	 ‘an	
interest	in	light’,	for	example,	the	works	of	Vermeer,	the	transparency	of	the	shadow	












rayon	 spécial’.24	The	 light,	 both	 as	 a	metaphor	 and	 as	 a	 phenomenological	 quality,	
explains	Proust’s	appreciation	and	assimilation	of	the	vision	of	the	two	artists.	
	 Proust’s	 relationship	 to	 the	 world,	 as	 Simon	 comments,	 comprises	 of	 ‘une	
interdépendance	 entre	 recel	 et	 dispersion,	 fermeture	 et	 ouverture,	 ténèbres	 et	

















and	 reflection	 in	 general.	 One	 applies	 to	 the	 most	 common	 situation,	 where	 the	
reflection	being	seen	from	the	‘coin	de	l’œil’	is	not	the	aim	of	perception,	but	only	the	
auxiliary	or	mediator.27	In	 the	genre	scenes	 ‘painted’	by	Proust,	some	reflections	of	
light	 could	 be	 observed	 as	 such	 a	 mediator	 in	 the	 vision	 that	 indirectly	 tends	 to	
something	else,	such	as	the	‘rouges	reflets	de	l’invisible	brasier’	on	the	kitchen	floor	at	
the	house	 in	Éteuilles.28	The	 invisible	 fire	 is	 seen	 through	 the	visible	 red	 reflection,	
which	is	the	primitive	mode	for	the	general	principle	of	transfer	marked	by	Richard,	
suggesting	 a	 vision	 of	 the	 world	 where	 everything	 is	 integrally	 organised	 and	
dynamically	connected.29		













neglected	 by	 psychologists,	 including	 ‘le	 reflet,	 la	 couleur	 ardente,	 la	 couleur	
rayonnante’,33	which	become	evident	when	a	painter	 ‘clign[e]	 les	yeux’,34	no	 longer	
seeing	constant	colours	of	certain	objects	under	the	variety	of	lighting.35	In	Proust,	the	
second	kind	of	vision	that	tends	to	the	reflected	light	itself,	summarised	by	Richard	as	


















Signed	 Rembrandt,	 Tobit	 and	 Anna	Waiting	 for	 Their	 Son,	 c.	 1659,	 40.3	 x	 54	 cm,	
Museum	Boymans-van	Beuningen,	Rotterdam.	
	












It	 is	 precisely	 in	 this	 Rembrandtesque	 vision,	 which	 endows	 the	 reflection	 with	 a	
concrete	existence,	that	the	chiaroscuro,	according	to	Bal,	‘becomes	first	and	foremost	
a	flat	image’,	with	the	‘glittering	of	the	spangles’	themselves	becoming	an	object	of	
vision.39	The	narrator	of	 Jean	Santeuil’s	 comments	on	a	 kitchen	 scene	—	 ‘c’est	une	
chose	qui	est’40	—	might	well	be	seen	as	a	voice	of	such	a	vision,	reappearing	later	in	
the	 Recherche,	 when	 the	 ‘petit	 pan	 de	 mur	 jaune’	 ceases	 to	 be	 the	 mere	



























these	 activities	 echoes	 that	 of	 the	 two	 figures	 in	 Rembrandt’s	 Philosopher	 in	
Meditation,	one	meditating	in	the	tranquil	light,	the	other	in	the	dark,	rearranging	the	
burning	wood	of	the	furnace,	both	in	prolonged	concentration.		























According	to	Merleau-Ponty,	 time	 is	neither	 ‘un	système	de	positions	objectives’	as	






Proust,	 demonstrate	 precisely	 the	 phenomenological	 qualities	 of	 time	 ignored	 by	
mechanical	notions	and	the	ideal	Kantian	belief	in	the	aspect	of	the	multiple	temporal	


















































de	 crème	 ou	 d’une	 toile	 de	 Flandres,	 —	 entre	 la	 lumière	 et	 toute	 cette	
chambre	 qu’elle	 caresse,	 où	 elle	 s’endort,	 où	 tantôt	 elle	 se	 promène	
lentement,	 tantôt	elle	entre	gaiement	à	 l’improviste,	 si	 tendrement	depuis	












of	 the	 vision’	 common	 to	 Chardin	 and	 Proust,	 different	 layers	 of	 temporality	 are	
simultaneously	presented.54	Countless	moments	in	the	past	of	the	dining	room	do	not	







of	his	colour	scheme,	 the	handling	style	of	Chardin	veils	 the	still	 life	objects	with	a	
sense	of	antiqueness.55		




































Proust’s	depiction,	become	witnesses	of	 time,	carrying	both	 the	expectation	of	 the	
visitor	not	yet	arrived	and	the	sweet	memory	of	the	finished	visit.		










the	 bucket,	 it	 invokes	 another	 scene	 of	 the	 hurrying	 domestic	 servants	 only	 a	 few	
seconds	before	the	moment	represented	in	the	picture.	At	the	same	time,	Proust	sees	










satisfied.	 The	 vividness	 in	 Chardin	 is	 even	 more	 vividly	 read	 by	 Proust	 when	 he	
describes	the	food	on	the	table:	
Un	chien	qui	lève	la	tête	ne	peut	arriver	jusqu’	[aux	pêches]	et	les	rend	plus	




















savantes	 et	 plus	 conscientes,	 l’éclat	 de	 ses	 yeux	 posé	 sur	 la	 raie,	 fait	









painting	 thus	 becomes	 a	 culmination	 of	 the	 rush	 for	 the	 desired	 and	 a	 calculation	


































depicting	 a	 figure	 in	 absorption	 that	 evokes	 the	 contemplation	 of	 time	 in	 a	 pure	




































































things	 given	 in	 this	 experience 66		as	 a	 part	 of	 the	 systems	 of	 qualities	 under	 an	
intelligible	law.67	For	Merleau-Ponty,	these	theories	of	objectified	spatiality	fall	short,	
for	 they	 regard	 the	 conscience	 of	 places	 as	 a	 positional,	 instead	 of	 situational	




this	 spatialising	 possible. 70		Far	 from	 being	 a	 passive	 recipient,	 the	 body	 actively	






























it	 is	hard	 to	deny	 that	 in	 regarding	 the	body	of	 the	 ray	as	 the	nave	of	 a	 cathedral,	
Proust’s	vision	moves	away	from	accepting	a	presentation	of	dissected	spatial	parts	to	
experiencing	and	 living	 the	 spatial	 structure	 in	 the	Merleau-Pontian	manner,	which	
involves	a	‘mouvement	virtuel’	of	the	body	inside	an	architecture.73	
	 	 It	is	worth	noting	that	in	many	of	Chardin’s	still	life	paintings,	the	openness	of	
an	 object	 seems	 to	 deliberately	 invite	 the	 viewer	 to	 imagine	 an	 inner	 structure.	
Although	 less	explicit	 than	 those	 in	 the	previously	mentioned	still	 lives	such	as	The	



















of	 a	 structure	 already	 involves	 a	 movement	 of	 entering	 as	 indicated	 in	 Proust’s	
metaphor	of	the	nave.	Such	perception	is	also	present	in	other	works	of	Chardin.	For	
example,	in	Les	Apprêts	d’un	déjeuner	(figure	12),	the	baguette	is	not	only	split	in	half	





	 	 On	a	 larger	 scale,	 the	door,	 as	an	open	cut	of	a	 room,	 is	 also	an	 important	
indicator	 of	 space	 in	 Dutch	 genre	 paintings.	 In	 the	 waiting	 scene	 in	 Jean	 Santeuil	
already	commented	upon,	Proust	does	not	forget	to	mention	‘dans	 la	 lumière	de	 la	





















including	 the	 virtual	movement	 of	 the	 body	 of	 the	 viewer	 that	 coincides	with	 the	






















In	 Chardin’s	 The	 Buffet	 (figure	 10),	 Proust	 points	 out	 another	 element	 of	 spatial	
composition	in	inverted	form	—	the	protruding	knife:	







































































	 	 Coexistence	 in	 space,	 according	 to	 Merleau-Ponty,	 has	 many	 similar	







de	 petits	 tableaux	 pleins	 de	 vérité	 heureuse	 et	 de	 charme’.85	The	 juxtaposition	 in	



























the	 process	 of	 colour	 perception.	 According	 to	 Merleau-Ponty,	 the	 perception	 of	
colour	is	a	gradual	process	where	the	operation	of	the	attention	alters	the	structure	
of	 the	 conscience.	 The	 initial	 phase	 of	 this	 process,	 as	 he	 observes	 in	 the	 infants’	
perception,	revealingly	demonstrates	the	relationship	among	colours.	As	he	notes,	the	
first	 nine	 months	 of	 one’s	 life,	 only	 the	 colourful	 and	 the	 achromatic	 can	 be	
distinguished,	following	which	is	the	division	between	‘des	teintes	“chaudes”	et	des	
teintes	 “froides”’,	 and	 the	 details	 of	 colours	 come	 only	 last. 89 	Judging	 from	 his	


























Tarte	 essentiellement	 dominicale,	 contemplée	 avec	 admiration	 et	mangée	
avec	délices	pendant	ces	midis	de	dimanche,	avec	la	petite	rue	en	face	de	soi	
de	plain-pied	et	le	ciel	violet	des	jours	de	pluie	ou	le	reflet	d’or	des	jours	de	
soleil	qui	 semblaient	 toutes	 les	couleurs	complémentaires	de	 la	belle	 tarte	
jaune	voilée	de	jus	rougeâtre.	(JS,	p.	345)	
	
On	Proust’s	 palette,	 the	 interactions	 between	 the	 violet	 of	 the	 sky	 and	 the	 golden	
reflection	of	the	sunlight,	between	the	yellow	tart	and	the	reddish	sauce,	form	two	









personnes,	 d’une	 peau,	 d’un	 duvet,	 d’une	 couleur	 curieuse	 à	 considérer	
comme	 des	 fruits.	 Chardin	 va	 plus	 loin	 encore	 en	 réunissant	 objets	 et	






























buckets	 on	 the	 floor	 at	 the	 corner	 of	 the	 painting.	 Proust’s	 understanding	 of	 the	
friendship	 between	 humans	 and	 objects	 in	 Chardin’s	 works	 not	 only	 concerns	 the	
phenomenological	similarity	of	texture	and	colour,	but	also	involves	the	enrichment	of	













Proust’s	 interpretation	 of	 Chardin’s	world	 underlines	 such	 a	 perceptual	 experience	
where		




The	words	 ‘vivre’	 and	 ‘durer’	 are	 not	 simply	 expressions	 to	 compliment	 the	 skilful	
treatments	of	Chardin	that	depict	a	vivid	appearance	of	objects.	They	involve	a	deeper	
concern	with	being	and	perceiving	 the	world,	where	 the	object	 lives	because	of	 its	

















fauteuil	 du	 feu	 mais	 n’y	 toucha	 pas	 pour	 ne	 rien	 déranger	 à	 ce	 tableau	
tranquille	du	bonheur	auquel	il	venait	accéder,	laissant	la	flamme	succéder	à	
la	 flamme.	Ce	 feu	bien	 fait	 semblait	 avoir	 la	 vie,	 sinon	d’une	personne,	au	








Such	 is	 the	Chardinesque	 tableau	 ‘painted’	by	Proust.	 The	 furnitures	 are	no	 longer	
merely	furnitures	in	Proust’s	depiction,	with	the	chair	receiving	Jean’s	belongings	in	its	















experiences	of	 the	world,	he	asserts,	 ‘s’intègrent	 à	un	 seul	monde	 comme	 l’image	
double	 disparaît	 dans	 la	 chose	 unique’.92	Furthermore,	 the	 integral	 nature	 of	 the	
senses	of	perception	lays	a	foundation	for	vision	to	be	able	to	include	other	senses,	













boundaries	 is	 not	 merely	 a	 proof	 of	 excellence	 in	 pure	 imagination,	 but	 a	
demonstration	 of	 what	 a	 painting	 should	 contain	 to	 define	 ‘le	 réel’	 in	
phenomenological	terms.	Further	on	in	the	paintings	of	domestic	scenes	created	on	
his	own	 in	 Jean	Santeuil,	 the	 inter-sensory	 interactions	appear	precisely	 in	 the	way	
that	he	comprehends	the	vision	of	Chardin.	
	 	 In	 perception,	 especially	 in	 a	 primordial	 perception,	 according	 to	Merleau-
Ponty,	a	piece	of	art	work	is	comprehended	in	its	totality.95	There	is	therefore	not	‘une	
réalité-pour-la-vue’,	 but	 ‘une	 réalité	 absolue’. 96 	As	 Merleau-Ponty	 underlines	
Cézanne’s	idea	that	every	touch	of	colour	should	contain	‘l’air,	la	lumière,	l’objet,	le	
plan,	 le	 caractère,	 le	dessin,	 le	 style’.97	Such	a	proposition	explains	why	 in	 front	of	






















reprise	 intérieurement	 par	 nous,	 reconstituée	 et	 vécue	 par	 nous	 en	 tant	
qu’elle	 est	 liée	 à	 un	 monde	 dont	 nous	 portons	 avec	 nous	 les	 structures	
fondamentales	 et	 dont	 elle	 n’est	 qu’une	 des	 concrétions	 possibles.	 (PP,	 p.	
377)	
	
In	 this	 interior	 reconstruction,	 the	 different	 sensory	 experiences	 are	 no	 longer	
properties	of	an	object.	They	exist	as	 ‘un	certain	type	de	symbiose’98	of	the	subject	
who	 lives	 them	 and	 accepts	 them	 in	 a	 ‘montage	 général’99	where	 the	 senses	 are	
naturally	associated	with	one	another.	
	 	 As	 a	 further	 insight	 into	 the	 integrality	 of	 sensory	 experiences	 based	 on	
psychological	 observations,	Merleau-Ponty	 points	 out	 that	 study	 of	 pure	 touch	 on	
normal	human	beings	that	excludes	other	sensory	faculties	 is	 impossible,	 for	tactile	
information	and	visual	information	are	not	juxtaposed,	but	are	processed	under	the	
presupposition	of	other	 senses.100	Therefore,	 vision	 could	not	be	vision	but	 for	 the	














Here,	 the	 senses	 of	 vision,	 touch	 and	 taste	 exist	 in	 a	 more	 organically	 interlaced	






L’œil	 qui	 aime	 à	 jouer	 avec	 les	 autres	 sens	 et	 à	 reconstituer	 à	 l’aide	 de	






The	 cat’s	 eye	 touches	 the	 oysters	 and	 hears	 the	 cracking	 and	 falling	 sound	 of	 the	
















stepping	 on	 the	 oysters,	 the	 shells	 cracking	 and	 falling).	 Interestingly,	 according	 to	
Merleau-Ponty,	since	the	belief	of	the	thing	and	the	world	refers	to	the	presumption	
of	 ‘une	 synthèse	 achevée’	 which	 rationalised	 the	 distant	 and	 the	 unverified	
phenomena,	the	synesthesia	that	integrates	different	senses	such	as	the	touch	of	the	
oyster	and	the	cracking	sound	of	 its	shell,	 resembles	the	way	that	an	 image	results	
from	the	organic	integration	of	binocular	vision,	and	at	the	same	time	‘se	confond	avec	
	 79	
le	mouvement	même	 par	 lequel	 le	 temps	 passe’	 in	which	 no	 clear	 division	 of	 the	
present	and	the	future	is	discerned.103	
	 	 According	to	Merleau-Ponty,	one	cannot	perceive	with	the	belief	that	only	one	

















of	 the	 interaction	 of	 colours	 on	 a	 Sunday	 noon	 as	 previously	 analysed.	 In	 both	









Ponty	 named	 primordial	 that	 emphasises	 the	 wholeness	 of	 perception	 where	 the	
segregation	of	different	senses	has	not	yet	taken	place.	Therefore,	descriptions	that	
bear	a	trait	of	genre	paintings	of	Chardin	and	Rembrandt	not	only	reveal	a	preference	





de	 cette	 pièce	 où	 est	 le	 lit	 des	 petits	 enfants,	 dans	 la	 douce	 lumière	 qui	
blanchit	le	pied	du	lit,	dans	le	tic-tac	de	la	pendule,	dans	la	figure,	bien	éclairée	
par	la	lampe,	de	la	cuisinière	qui	bavarde,	dans	le	fond	mystérieux	de	la	cuisine	
éclairée	 des	 rouges	 reflets	 de	 l’invisible	 brasier	 où	 se	 consomment	 les	
opérations	délicieuses	qui	se	révèlent	seulement	par	le	heurt	d’une	casserole	




























out,	 when	 he	 pays	 the	 significant	 visit	 to	 Elstir. 106		Therefore	 the	 genre	 paintings	

























les	 choses,	 c’est	 à	 notre	 vie	 qu’elle	 s’adresse,	 c’est	 notre	 vie	 qu’elle	 vient	





to	 the	 masters’	 particular	 ways	 of	 perceiving.	 The	 vision	 of	 Chardin,	 as	 Proust	
comments,	
































couleur	 du	 vin	 brille	 comme	 la	 couleur	 d’un	 tableau	 sous	 la	 protection	
transparente	du	verre,	quand	les	plats	apportés	sans	relâche	dans	des	plats	
d’argent	sur	 la	 table	éblouissante	nous	donnent	en	une	heure	 la	 sensation	



























	 	 Young	 Proust’s	 appreciation	 of	 genre	 scenes	 and	 still	 life	 paintings	 to	 some	
extent	reveals	his	attachment	to	the	gentle	memory	of	childhood	and	the	familiarity	
of	domestic	life.	The	sense	of	well-being	and	simplicity	seems	to	provide	a	protection	




comme	éloigné	 tous	 les	autres	 si	 loin	qu’il	 avait	envie	de	 sauter	de	 joie	et	





























social	 comment…The	 servant	 (perhaps	 Chardin’s	 own)	 is	 alone,	 lost	 in	




The	 particular	 state	 depicted	 above	 in	 the	 genre	 paintings	 coincides	 with	 several	
characteristics	 within	 such	 a	 genre	 of	 art	 that	 draw	 very	 close	 to	 the	 idea	 of	
primordiality	in	Merleau-Ponty’s	terms.	As	mentioned	previously	in	the	section	of	time	
where	the	pure	existence	denotes	the	subject	as	temporality	itself	that	experiences	no	
changes,	 and	 in	 the	 section	of	 inter-sensory	 interaction	where	no	distinction	exists	
among	 senses,	 a	 general	 poetics	 of	 genre	 paintings	 is	 presented	 with	 a	 close	
association	with	nature	and	origin.	Since	what	captivates	Proust	in	the	genre	paintings	
is	precisely	the	power	of	the	simplicity	of	being	that	evades	the	rational	explanation	of	
language,	 it	 is	 difficult	 to	 say	 that,	 what	 constantly	 recurs	 in	 Merleau-Ponty	 as	








of	 the	 young	 Proust,	 understands	 the	 beauty	 of	 ordinary	 life.	 The	 paintings	 are	 a	
mediator	for	a	certain	vision	that	enlightens	or	resonates	with	that	of	Proust.	Drawing	











such	 paintings	 that	 hinges	 on	 interdependence	 instead	 of	mere	 opposition.	 	 Light	
reflection	 in	 genre	 paintings	 is	 observed	 by	 Proust	 through	 representing	 its	 two	
phenomenological	 aspects,	 one	 as	 a	 mediator	 that	 indicates	 an	 overall	 organic	
composition,	the	other	as	an	independent	entity	through	which	light	itself	becomes	
solidified.	 Furthermore,	 the	 atmospheric	 warmness	 and	 suppleness	 of	 the	 objects	





Chardin	 and	 Rembrandt	 lies	 in	 the	 repetition	 of	 action	 suggested	 in	 the	 depicted	
domestic	 environment,	 which	 could	 be	 comprehended	 as	 a	 recognition	 of	 the	
transparency	of	time	with	superposed	layers	of	moments	in	Merleau-Ponty’s	terms.	
And	how	 the	 recent	 past	 and	 the	 impending	 future	 are	 contained	 in	 the	 pregnant	




on	 Proust’s	 sensibility	 of	 the	 spatial	 structure	 in	 Chardin	 and	 Vermeer.	 Proust’s	
underlining	 description	 of	 the	 opening	 cut	 of	 a	 structure	 in	 the	 art	 works,	 always	
involves	 an	 indication	 of	 certain	 bodily	 experience	 in	 which,	 as	 Merleau-Ponty	
suggests,	the	space	is	not	perceived	through	objectified	measurement,	but	is	lived	by	




a	 notion	 that	 links	 the	 spatial	 relationship	with	 temporality	 that	 concerns	 Proust’s	
manner	of	viewing	memories.	




boundary	 between	 human	 and	 objects,	 to	 synesthesia.	 The	 experience	 and	 the	
distinction	 of	 warm	 and	 cold	 colours	 in	 the	 development	 of	 one’s	 perception,	 the	
unconventional	 way	 of	 seeing	 the	 subject-object	 relationship	 and	 the	 naturally	
integrated	 multi-sensory	 perceiving	 experience	 proposed	 by	 Merleau-Ponty	




















































































































































































































































































































































































































senteurs,	 semblant	 descendre	 du	 ciel	 à	 la	 suite	 des	 reflets	 du	 soleil	 en	 se	
laissant	glisser	le	long	du	trillage	par	le	mur	du	jardin,	 les	fleurs	semblaient	







































































le	 préjugé	 est	 de	 croire	 qu’il	 s’agit	 là	 de	 différents	 arrangements	 d’une	




























































































































Voilà	 le	royaume	heureux	vers	 lequel	 les	reflets	du	soleil,	 faisant	du	ciel	au	












































































































































John	 Ruskin,	 The	 Dryad's	Waywardness:	 Oak	 Spray	 in	Winter,	 Seen	 in	 Front,	 1860,	





























































































































































































































































































































de	 ce	que	nous	appelons	quelquefois	 la	 vie,	 et	qui	nous	 rend	 si	 triste	 à	 la	













































































































































































































































































































qui,	vu	à	 l’oeil	nu,	sautait	d’un	acte	à	 l’autre,	on	 le	voyait	méditer,	dans	un	
temps	dilaté	et	solennel,	dans	une	imminence	de	commencement	du	monde,	



































































































































































































Jean	 eut	 envie	 de	 l’emporter	 avec	 lui,	 dût-il	 la	 déraciner,	 qu’importe,	 et	 il	
aurait	voulu	aussi	emporter	ce	val,	le	ravir	à	cet	isolement	absolu	[…].	Puis	il	



































leur	 être	 qui	 est	 bien	 plus	 que	 leur	 être-perçu,	 et	 à	 la	 fois	 nous	 sommes	
éloignés	d’elles	de	 toute	 l’épaisseur	du	 regard	et	 du	 corps:	 c’est	 que	 cette	























































Jean	 était	 à	 cet	 âge	 où	 la	 terre	 n’est	 pas	 devenue	 quelque	 chose	 de	






































un	 sentiment	 plus	 profond	 de	 la	 campagne	 qu’un	 Monet,	 car	 cette	
personnalité	 de	 la	 terre	 variée	 qui	 a	 besoin	 des	 distances	 est	 peut-être	





























pays	 [...]	 Derrière	 le	 petit	 village	 il	 y	 avait	 une	 forêt	 indiquée	 comme	 on	
l’aperçoit	 quand	 on	 est	 encore	 un	 peu	 loin	 du	 village,	 et	 en	 continuant	 la	
campagne	 à	 droite	 du	 village,	 ce	 n’étaient	 plus	 des	 pommiers,	 mais	 des	




























































































































































































































between	 Monet	 and	 Whistler	 they	 change	 the	 criteria	 of	 accessing	 the	















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Et	 cette	eau	couverte	de	 soleil	 et	pourtant	 fraîche	venant	baigner	 le	 sable	
torride,	il	semblait	à	Jean	en	sentir	à	la	fois	le	charme	ici	aux	bords	de	la	Seine	
en	 ce	 moment,	 et	 en	 ce	 même	 moment	 au	 bord	 de	 la	 mer	 sur	 le	 sable	
éblouissant	 et	 chaud	 près	 des	 petites	 vagues	 arrondies	 en	 cristal,	 comme	
autrefois	dans	les	après-midi	bleues	quand	il	allait	y	tremper	ses	mains	pour	
se	 mettre	 de	 l’eau	 fraîche	 sur	 le	 front,	 et	 quand	 dans	 le	 bruit	 de	 l’eau	
transparente	 qui	 se	 brisait	 sur	 les	 coquillages	 il	 lui	 semblait	 boire	 de	 la	
fraîcheur	et	étancher	sa	soif.	Et	ces	milliers	de	petits	flots	qui	se	poussaient	
































Des	 voiles	 blanches	 comme	 des	 53	papillons	 seraient	 posées	 sur	 l’eau	
immobile,	 sans	plus	vouloir	bouger,	comme	pâmées	de	chaleur.	Ou	bien	 la	
mer	serait	au	contraire	agitée,	jaune	sous	le	soleil	comme	un	grand	champ	de	


























































profond	 que	 le	 fumeur,	 cet	 autre	 roi	 du	 festin	 croit	 sentir	 le	 vent	 qui	 fait	
























































































































































































































































































































On	 n’apercevait	 pas	 la	 mer	 qui	 était	 encore	 à	 deux	 lieues,	 mais	 à	 tous	

















À	 tous	 moments	 retentissaient	 des	 coups	 de	 fusil,	 et	 les	 laboureurs	






































































































une	 physionomie	 de	 personne,	 de	 personne	 qui	 se	 configure	 avec	 une	
















non	point	 à	 telle	 ou	 telle	 autre	 qui	 leur	 ressemble,	mais	 à	 celle-là	 dont	 le	
soulèvement	de	granit	à	gauche,	puis	la	petite	ligne	de	rochers,	le	long	défilé	



























C’était	 une	 plage	 où	 jamais	 de	 sa	 vie	 il	 n’était	 venu,	 une	 mer	 qu’il	 ne	
connaissait	pas,	où	tout	lui	donnait	l’impression	de	l’étranger,	et	pourtant	ces	
petites	 vagues	 il	 les	 connaissait.	 […]	 Mais	 pourtant	 il	 les	 reconnaissait:	
c’étaient	bien	les	mêmes	qu’il	avait	vues	tant	de	milliers	de	fois,	sur	la	Manche,	
dans	 tant	 de	 plages	 qu’il	 connaissait.	 Leur	 forme,	 leur	 mouvement,	 leur	
enchaînement	 l’une	 à	 l’autre	 formaient	 cette	 physionomie	 qui	 fait	 que	 les	




























renoncer	 à	 apporter	 avec	 elle	 le	 spectacle	 des	 choses.	 Cette	 lumière	 est	
délicatement	 rose,	 blanche,	 dorée,	 sans	 qu’il	 sache	 si	 c’est	 la	 couleur	 de	















































































































































































































































































































































































































































l’image	 d’une	 vie	 longtemps	 vécue	 et	 dont	 la	 beauté	 et	 le	 charme	




































































































pureté.	 Illusion	qui	enchaîne	tant	de	malades	dans	 les	 lieux	sauvages	où	 la	



























































































































































































































































































































































































































moins,	 comme	 une	 eau	 souterraine	 mais	 voisine,	 dans	 toute	 la	 fraîcheur	
active	 de	 la	 personne	 elle	 trahissait	 sa	 présence,	 jusqu’[à	 ce	 que]	 dans	 le	























Cette	 essence	 d’âme,	 toute	 la	 personne	 de	 M.	 Beulier	 en	 était	 comme	














































































comme	une	promenade	dans	un	musée	n’aura	d’intérêt	 véritable	 pour	 un	
penseur	que	quand	en	aura	tout	d’un	coup	jailli	une	de	ces	idées	qui	aussitôt	



































































































Nous	 faisons	 tous	comme	 le	philosophe	en	regardant	 le	ciel,	mais	nous	ne	























































































































































[E]t	 qui,	 Christ	 près	 de	 la	 femme	 adultère,	 Homère,	 Christ	 des	 Pèlerins	
d’Emmaüs	 ont	 le	 corps	 étriqué,	 le	 geste	 détendu,	 pieusement	 asservi	 à	 la	
pensée	qu’ils	auraient	peur	de	rompre,	de	fausser	en	se	tendant,	de	ceux	qui	
pensent,	dont	 tout	 le	 corps	est	attentif	 à	 leur	pensée,	et	 les	yeux	non	pas	
droits	et	 fiers,	mais	 fixes,	 remplis	d’une	pensée	que	c’est	notre	pensée	qui	
recueille	 et	 reconnaît	 dans	 leurs	 orbites	 respectueuses	 de	 ce	 qu’ils	
contiennent,	et	tendus	à	ne	pas	la	laisser	échapper,	et	le	dos	voûté	volontiers	
et	l’air	humble,	comme	si	toute	grande	pensée,	d’Homère	ou	du	Christ,	était	
























































































































regardait	plus,	on	n’en	démêlait	pas	 le	 sens,	qu’on	devinait	 caché	 sous	 les	
paupières	 exactement	 fermées	 de	 ses	 yeux,	 et	 toute	 la	 figure	 restait	






































































que	 l’émanation	 de	 sa	 pensée	 et	 de	 sa	 volonté.	 Oui:	 une	 grande	 chose	
puissante,	et	M.	Santeuil	semblait	seulement	son	jouet	fragile,	inconscient	et	
usé,	 mais	 sur	 lequel	 elle	 veillait	 pendant	 qu’il	 dormait.	 Tant	 qu’elle	 ne	 le	
quitterait	pas,	 il	pouvait	avoir	confiance,	 s’abandonner.	Et	en	effet	ses	bras	
tombaient	 plus	 inversement	 le	 long	 de	 son	 corps,	 ses	 joues	 blanches	
pendaient	maintenant	sans	expression	le	long	de	sa	bouche	détendue.	Et	le	
bruit,	 régulier	 continuait	 toujours,	 l’œuvre	 de	 vie	 et	 de	 mort,	 l’œuvre	 de	


















































































































































































































































































































































Nous	 comprenons	 la	 chose	 comme	 nous	 comprenons	 un	 comportement	












































































































les	 renseignements	 possibles	 pour	 un	 écrivain,	 à	 collationner	 ses	
correspondances,	à	interroger	les	hommes	qui	l'ont	connu,	en	causant	avec	
eux	s'ils	vivent	encore,	en	lisant	ce	qu'ils	ont	pu	écrire	sur	lui	s'ils	sont	morts,	
cette	méthode	méconnaît	 ce	 qu'une	 fréquentation	 un	 peu	 profonde	 avec	
nous-même	nous	apprend:	qu'un	livre	est	le	produit	d'un	autre	moi	que	celui	
que	nous	manifestons	dans	nos	habitudes,	dans	la	société,	dans	nos	vices.	Ce	

















































































































































































































Mes	 articles,	mes	 études,	mes	 livres	 ne	 sont,	 à	 la	 façon	 de	mes	 portraits	





























Santeuil.	 Ses	 anciens	 camarades	 d'Henri-IV	 n'auraient	 certainement	 pas	
reconnu	l'écolier	désordonné,	toujours	mal	mis,	dépeigné,	couvert	de	taches,	




quelque	 beauté,	 avec	 leur	 lumière	 et	 leur	 tourment,	 sur	 cette	 figure	
irrégulière	 et	maladive,	 dans	 le	 brillant	 jeune	 homme	qui	 semblait	 encore	
poser	devant	tout	Paris,	sans	timidité	comme	sans	bravade,	le	regardant	de	
ses	beaux	 yeux	plus	 capables	de	 contenir	 une	pensée	qu'en	ayant	pour	 le	
moment	 aucune,	 d'un	 rose	 blanc	 qui	 rougissait	 à	 peine	 aux	 oreilles	 que	


























































































































































































































































































































Car	 vous	 nous	 avez	 déjà	 fait	 connaître	 une	 dimension	 nouvelle.	 (Blanche,	
Dates,	p.	xliii)	
	
Such	a	new	dimension	disclosed	in	the	Recherche,	would	not	be	in	the	least	
inappropriate	to	describe	the	Proustian	vision	that	disturbs	the	traditional	way	of	
seeing,	which	already	emerges	beautifully	in	his	early	writings.	The	
phenomenological	method	drawing	on	Merleau-Ponty	that	we	have	employed	in	this	
thesis	helps	us	grasp	precisely	such	a	revolutionary	vision.	The	particularity	of	the	
aesthetics,	perception,	and	vision	in	the	young	Proust	we	have	identified	points	
towards	the	Recherche	where	it	will	be	fully	borne	out,	for,	as	Proust	states	in	Le	
Temps	retrouvé,		
Le	style,	pour	l’écrivain	aussi	bien	que	pour	le	peintre,	est	une	question	non	
de	technique,	mais	de	vision.	Il	est	la	révélation,	qui	serait	impossible	par	des	
moyens	directs	et	conscients,	de	la	différence	qualitative	qu’il	y	a	dans	la	façon	
dont	nous	apparaît	le	monde,	différence	qui,	s’il	n’y	avait	pas	l’art,	resterait	le	
secret.7	
	
	 	
																																																						
7	RTP,	IV	(1989),	p.	474.	
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